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利潤"や“社会資産純増額"といった総合的得点を出そうとするものではな
い。代りに，主要な指標が重要な社会的結果をもっ政策と実践に対して展開











































































株 管理者で業員 管 一従職業員管者を合む 仕 債 I競 政 醐隣者はもし社会域 活動主グ記




1 切リテイの 参加| l | | l l l l l | | l 
1 [ 1 1 1 [ [ 1 I 1 I 
3 退耐働者 蜘 I I I I [ I [ I I [ I i 
生汚態学
1. 染の減少 [ I [ I [ I I [ I I I I 
2 山ギーの保全 [ [ [ 1 [ [ I I [ [ I 
fス論皇室思恥 [ I [ I 1 1 I [ [ I I 
2. 従業員持株
I 1 [ 1 I [ 1 [ I I 1 
~T スク 0-;1[ [ I I I I [ I [ I 1 
戸開苦情の卿 I I I I [ 1 I [ 1 1 I 
2. 顧客の満足 I [ [ [ [ I [ [ [ [ [ 
レ[ [ [ [ [ [ [ [ [ I [ 
1会里民足ン仇 ス I I I I [ [ I [ [ [ [ 
























































1) F. D. Sturdivant， op. cit.， pp. 166，.，74. 
2) Ibid.， p. 168. 
3) Lee E. Preston and James E. Post， Private Management and Public 
Policy : The Principle of Public Responsibi1ity， 1975， p. 107. 
4) Dow Votaw and S. Prakash Sethi， The Corporate Di1emma: Tra-
82 経営と経済
ditional Values versus Contemporary Problems， 1973， pp. 229""'30. 
5) F. D. Sturdivant， op. c1t.， p. 172. 
6) M. Anshen， op. cit.， pp. 39""'40. 
